



A Japan Narrative Interred  






Almost immediately following the Portuguese formation of Macau in the mid-sixteenth 
century, Japan and her people have since had much to do with the Macaunese life and 
history.  This paper examines one of the most incidental and that much unknown 
aspects of the Japanese long-standing connection with Macau, focusing on some of the 
interred European protestants’ tomb stone inscriptions.  
 
 
Ⅰ  キリシタン迫害と日本人墓 
Ⅱ  マカオ新教徒墓地形成の背景 
Ⅲ  ロバート・モリソンの役割 






Appendix 1. The Memorials in Plan after Teixeira 
Appendix 2. Account Statement dated Macao 30 June 1840, of Jardine Matheson & Co. to Dr. 
Hollingworth Magniac (private collection) 
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はじめに 
 
I seldom go out, but when I feel myself flagging I go and cheer myself up in Pere 









西洋から東洋の岸辺にむかって打ち寄せる国際交流の波は、15 世紀半ばから 16 世紀半
ばにかけての 100年間に急激に進んだばかりか、他方、同じころ日本発進の国際交流の波
もまた、アジアの各地にむかって進行した。カー（George H. Kerr）はその著書
OKINAWA-THE HISTORY OF AN ISLAND PEOPLE（Rev. Ed., 2000, Charles 
Tuttle）においてこう述べている。「15世紀以前の貿易について詳細は分かっていないが、
1432 年から 1570 年の間に少なくとも 44 回の正式使節が、アンナン、シャイヤム、パタ










































女性キリシタンの Regina Pereira（1648年 11月死亡） や Monica Pires（1687年 1月
17日死亡）の名前が知られている（注 5）。最後のモニカなどは、日本から避難した信者
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のなかでも、最高齢に達した一人と思われる。そこで次のような想像をしたくなる。





神父 Nicola に伴われマカオに逃れた弟子たちの中でも、一年の在住に満たない翌年 1 月













で誕生した John Pacheco などは、マカオの聖イグナティウス神学校を卒業して神父とな

































Beale と Thomas Beale 兄弟、それに Charles Magniac を加えたトリオによる民間商社
Beale, Magniac & Co.である。三人の間で在広東プロシア領事を盥まわしにする傍ら、英
国東印度会社に代行するかたちで、アヘン貿易にも従事していた。トリオのうち弟
Thomas Beale（Grave No. 159）、それに兄 Daniel Beale と同姓同名の息子 Daniel 
Beale Junior（Grave No. 160）、彼ら二人の墓碑が新教徒墓地に残っている。また、
1825年にはトリオ最後の商人領事 Charles Magniacが、英国人医師William Jardineに
アヘン貿易の権利を売って引退・帰国するが、このジャーディンも商人領事の資格を得て
いる。それは在広東デンマーク領事であった James Mathesonと 1827年に共同経営の商
－85－ 
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社を起こしたときに、マセソンの領事職を受け継いだためである（注 11）。 

















ン（Robert Morrison: Grave No. 141）をおいて他にない。本稿のテーマにあるマカオ新
教徒墓地の形成自体、モリソンの妻 Mary の死が契機となって実現したものである。それ































モリソン自身が、ロンドンの本部宛ての 1807年 9月 7日書簡において再び次のように述
べている。 
 
Last Friday evening I went on shore at Macao, and unexpectedly found there 
Sir George T. Staunton and also Mr. Chalmers.  I waited on the latter next 
morning, and presented to him Mr. Cowie’s letter of introduction.  Mr. 
Chalmers said he wished me success with his soul, ‘but,’ added he, ‘the people 
of Europe have no idea of the difficulty of residing here, or obtaining masters 
to teach.’  He then mentioned the circumstances so generally known, that the 
Chinese are prohibited from teaching the language, and that under the 
penalty of death.  However, he at last said that he would converse with Mr. 
Roberts, Chief of the English Factory, and also with Sir George.  I then 
waited on Sir George, and presented Sir Joseph Banks’ letter.  Sir George 
spoke likewise of the difficulty of the attempt; reminded me that the 
Company forbade any person to stay but on account of trade, but promised 
that he would do what was in his power.  The residence at Macao is especially 
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difficult, owing to the jealousy of the Romanish bishop and priests.”（注 16） 
 





They both represented my difficulty in obtaining a residence as very great, on 
two or three accounts.  1st. The Chinese; 2nd the Portuguese clergy; and, 
3rdly, the strict orders of the gentlemen of the Honourable East India 
Company.  I came to Canton full of anxiety, labouring in vain to possess my 





His nails at first suffered to grow, that they might be like those of the 
Chinese.  He has a tail (i.e. a tress of hair) of some length, and became an 
adept with the chop-sticks.  He walked about the Hong with a Chinese frock 






まず、長男の James Morrison が、マカオで 1811 年 5 月 5 日に死亡した。母親の 
Mary Morrison（Grave No. 142）の墓石には、その北側面に次のような碑銘が刻まれて
いる。“At the hill called Meeseenberg JAMES MORRISON, an Infant of ROBERT and 














バーグ（Wilhelm Meesenberg: Grave No. 171）もその関係者の一人であった。この人の
埋葬を契機に設置されたと思われる郊外のミーゼンバーグ丘墓地は、現在、マカオ市の市




1767 年 6 月 6 日に死亡したミーゼンバーグの墓碑は、墓地の外壁に嵌め込むかたちで

























1821 年 6 月 10 日に病死する。夭折した長男ジェームス、1812 年誕生の長女メアリー
（Mary Rebecca Morrison）、それに 1814 年生まれの次男ジョン（John Robert 
Morrison: Grave No. 143）に続いて、このとき夫人は四番目の子供を身ごもっていたと
伝えられている。この母子の死去を悲しんだ信心深いモリソンの痛々しい次の言葉が残さ
れている。“a baby which Dr. Morisson mourned, ‘found a grave in its mother’s womb.’”
（注 23） 
すでに言及したようにモリソン夫人の埋葬が、新教徒墓地新設の契機となったわけであ
るが、そのプロセスについては Lindsay and Mary Ride をはじめとして、様々な形で解
説が試みられてきている（注 24）。ここでは、マカオ通信 1821年 6月 12日の書簡のな
かに、モリソン自身が書き残している次の一節を引用しておきたい。異国で客死した妻に




On Monday, I wished to intern Mary out at the hills, where our James was 
buried; but the Chinese would not let me even open the same grave.  I 
disliked burying under the town walls, but was obliged to resolve to doing so, 
as the Papists refuse their burying ground to Protestants.  The want of a 
Protestant burying ground has long been felt in Macao, and the present case 
brought it strongly before the Committee of the English Factory, who 
immediately resolved to vote a sum sufficient to purchase a piece of ground, 
worth between three and four thousand dollars; and personally exerted 
themselves to remove the legal impediments and local difficulties; in which 
they finally succeeded.  This enabled me to lay the remains of my beloved 
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wife in a place appropriated to the sepulture of Protestant Christians, denied 























Sabbath, June 25, 1821. 
My dear Sir, 
I received your note of the 19th, with the enclosures confirming the report, 
which had reached us at Canton, of the affliction which it has pleased our 
Heavenly Father to visit you in bereaving you of the dearest of earthly 
comforts.  I feel how heavy your loss is, and I sincerely sympathize with you.  
But as you have taught others, so I trust you now experience it as your 
privilege to know, that though called to weep, it is not as those who are 
－91－ 
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Judi Culbertonと Tom Randallの共著 PERMANENT PARISIANS（注 28）は、副題















果は、これまでに 1940年の J.M. Braga（注 29）、1963年の既出 Lindsay Ride卿（注


























チナリー（George Chinnery, 1740-1852: Grave No. 40）（注 34）は、ロンドン生ま
れの画家であるが、裕福なダブリンの地主の娘と結婚する。妻の醜悪さにたえられず海外




に信頼され愛された。マカオに在住した芸術家のなかでは、ポルトガル人の Luis Vaz de 
Camoens（c.1524-1580）（注 35）に匹敵する名声を残している。 















“THE RIGHT HONBLE / LORD H.J. SPENCER CHURCHILL / CAPTAIN 
OF HBM SHIP DRUID / AND SENIOR OFFICER IN THE CHINA SEAS / 





チャーチルが名門出の埋葬者であるなら、続くナピアー（Lord William John Napier, 













ことも検討されたけれど、結局、現在では香港の植民地墓地（The Colonial Cemetery, 
Grave No. 430）に安置されている。従って、ライド卿夫妻の本には、墓地番号 164とし
て記しているものの、実際には墓碑は存在しておらず、Teixeira の本にも登録されていな
い（注 39）。 
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の交渉にあたるつもりであったが、1835 年 3 月に実際に再遠征の途についたものの、
1836 年 5 月末に下船したマカオで、当時蔓延していたコレラにかかって死亡する。日本
渡航を果たせなかったわけである。それから、同伴船の船長キャンプベル（Archibald 
Campbell: Grave No. 89）もロバーツに相前後して同じ病魔に襲われてしまい死亡するが、
同じ墓地に二人並んで埋葬された（注 42）。二人の米国人は新教徒墓地に眠る「日本物
語」の最も古い例と言える。 
ピエロ（Jacques Pierot, 1812-1841: Grave No. 45）は、蘭国東印度会社に勤務する医
師である。母国の園芸学会から独占輸入の許可を受けて、日本の種子や植物を輸入するた






エングル（Isaac E. Engle, c.1789-1844: Grave No. 73）は、米国商船 Valparaiso号の
船長であったが、1843 年 1 月に米国を出航し、途中で寄港したハワイでは日本人の漂流






ペリー提督の日本遠征艦隊に参加した数々の軍艦からは、1849 年から 1852 年、1853
年、更に 1855年から 1857年にいたるまでに、約 10名ほどの乗組員がこの墓地に埋葬さ






Valentine Swearlin（1822-1849: Grave No. 65）は、ドイツ系米国人として、やはり
プリマス号に乗り込み、マカオで 1849 年 6 月 20 日に死亡した。同様に、John F. 
Brooke（1790-1849: Grave No. 68）も、米国艦隊の軍医でありながら、1849 年 10 月
17日にマカオで死亡した（注 46）。 
Thomas A. Denson（1828-1852: Grave No. 5）は、中国沿岸に配備されていた米国軍
艦サラトラ号の乗組員であったが、1852 年 8 月 31 日に死亡。また、Daniel Cushman
（1828-1852: Grave No. 7）は、1620 年メイフラワー号で米国に渡った名家一族の一人
であったが、米国軍艦サスヘハンナ号に乗り組み、恐らく香港で 1852 年 5 月 22 日に死
亡した後、マカオのこの墓地に運ばれて埋葬された（注 47）。 




TO HIS MEMORY / BY HIS BROTHER OFFICERS / OF THE EAST INDIA AND 
－97－ 
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Japan Squadron.” 
1855 年にはポーハタン号から二人の埋葬者が出た。John Dinnen（1826-1855: Grave 
No. 17）とWashington F. Hickman（1821-1853: Grave No. 23）は、両者ともに日本遠
征に成功しての帰路に寄港したマカオで死亡した（注 49）。 
ウィリアムズ（John P. Williams, 1822-1857）は、前出のアダムスと同様に、墓碑に
「日本」（JAPAN）という文字が刻まれている埋葬者である。ペリー艦隊の乗組員であ
るばかりか、日本初の電信装置のデモンストレーションに協力した技師というように、墓
碑はこう記している。“HE ASSISTED IN SETTING UP THE FIRST MAGNETIC 
TELEGRAPH IN JAPAN IN 1854.”（注 50） 
日本物語を語り伝える最後の墓石は、マーガソン（Henry Davies Margessonn, 1823-
1869: Grave No. 165）のものである。横浜沖の穏やかな海上を航行中に、古い米国製の
蒸気船が座礁して沈没。ハンガリー人のピアニスト等の乗客とともに溺死したらしい（注
51）。“WHO WAS DROWNED / BY THE LOSS OF THE STEAMER ‘HAYOMARU’ / 
NEAR YOKOHAMA, JAPAN”と墓碑プレートは記している。すでに時代は明治維新を迎
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Appendix 2.  Account Statement dated Macao 30 June 1840, of Jardine Matheson & Co. 
to Dr. Hollingworth Magniac (private collection)  
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